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  Effect ofTSUMURA HACHIMIJIOHGAN（TJ－007）on urinary disturbance i－ras evaluated in 56
patients diagnosed to be prostatisirn， includi．ng BPH， BNC， prostatitis and neurogenic bladder．
Response was estimated with sub．iective symptoms and ob．iective ’findings using urodyna，inics and
ultrasonotomography of prost’ate．
  In S2 patients of BP｝1 group， subject’ive symptQm of dysuria ancl necturia improvecl in about
half of patients， although decrease in size ot’ prostate was not observed ultrasonically in any． patients
and ’objective improvement of dysuria was minimal （statistically not significant） in uroflowmetry・
  It is suggested that improvement ofsubJ’ective symptcms might be related to pessible energysparing
effects on micturition．


































        栗田・ほか：排尿障害・ツムラ八味地黄丸
Table I． Materials         頻尿の改善には有効であった・また残尿感に関しては
                    14例申4例にのみ改善されたにすぎなかった．疾愚に






















































































泌尿紀要 25巻 4．号 1979年 397
T．S． male 67y．o． BPH with prostatic stone
     TJ 007 5．Oglday x 20wks
     subjective 3ympto殿＝nocturia i叩roved
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             1．M． 65y．o． rnale BPH
               TJ OO7 5．09／day x 15wks
subjective symptont ： dy＄urSa， rnicturition pain improved
objective findings t improved on urefibmetry
                     size not diminished on ultrasound
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泌尿紀要 25巻 4号 1979年 399
1．F． rnale 72y．o． smali BPE with pyostatitis
     TJ OO7 5．Og／day x 27wlくs （antibietic8 cornbined，
     subjective symptom ： nocturia， residuai urine sensation inpr6ti’ed
     objective findings ： unchanged
gtlcRILygSii1gR－PL．11！SggEgl｝g！ig！！！2ssS1R！！xvalatieblt t h
before treatment
 ／e7e． t，》 齢黍
2．S ．xll，2．7 pt 3．8
          Ev魯ユu轟t重onurod n己皿ユ。 8t喧
after 25wkstreatrttent
        t’
la：’
t  t ．t． t








































N・O・フ6y・o・male BPH tic iddle lobe hypertrophy，
 TJ eO7 5．Og／day x i4wks antibiotics combinea
subjective symptorn ： dysuria not improved
objective findings t not improved
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              泌．尿紀要 25巻 4号 1979年
 ’r．T． 72y．o． male BPH with btain bladder
   TJ 007 5．Og／day x 17v：ks
                 antibiotics
                                    ） combined                 anticholinergic drug
 subjective symptom ： nocturia inproved
                    residual urine sensat±on inproved
objective findings ：’ slightly irnproved on uroflowmetry






























．The． Effect． of ． TJaOO7．on UPP
                  72y．o． malq BNC
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         The Effect of丁J－0070n UPP
酬g＿，。，．，，Tj一。。757y・o・ male NgB




       t － i     ’ 騨’r■  ，’も ♂’
1 2 3
   ，噛”，’覧   ’
’
     ‘
    Il：
    b，
    ハ1“，
    1 i’t
    ノ 亀
   ：’ 1
   ノぜ i
  i’ ÷’
lsr“iS ’“rx！
f        ：
s
㌧・’㌧’． L声




402   栗田・ほか：排尿障害・ツムラ八味地黄：丸
Table 3． EMcacy of TJ－007 in evaluated B4 cases
   Improvement ofNo．pts subjective symptHtl．s） objective findinqs
     （elo）
 Overql l         Operationcllnicql efficacy












O／1・ （’ O ｝
213 （66．7）
2／5 （66．7）
9／1 7 ｛52．9） 8／17 C47． 0｝
6／1 1 （ 54．5） 5／H （45．5｝
S／5 “OO．O｝
．O／1 ｛・O 〕  1！i〔IO（）O｝
3／5 CIOQO）
415 C800）
Tota1 34 19／34（55．9｝IOI29（54．5｝ 21／34一（6L8） H／29（57．9）
Table 4・ツムラ八味地黄丸を構成する生薬の概要
配 合 生 薬
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